





















?r~~~~~~ J ~:~~-.,_.~jF. LC~~R~I LC~;~~ ~ . ~:~~Jt:~l~~ ow* ~~~~~1~1~*~~~1Cv* < . 
[Comm. Teut,: OE. a~an, pres. ic ah, pa. Ic ahte = OFris. (~ga),~ch (h~ch), achte. OS, ~gan (e"h), 
e^hta, OHG. eig~n. ON. ~iga= ~ ~tta, Goth. algan, alh, aihta: one of the original Teutonic preterite-
present verbs (se~ CAN~ DARE, DOW. MAY) This vb, now survives only in Eng. a~d the 
Scandinavian langs, (Sw, aga, ega, Da. eie ro own, have). In En~~ it has undergone much change 
both of form and sense, The original preterilive in~exion of the present tense (~h., dht, ~hst, ~h, 
~~0n) began in late OE. and early ME. to be supplanted by th~ ordinary pres. tense form~ (e.~ 3rd 
sing., ~hd, awefo, owefo, aw~s, ow~s, pl. ~5ad, a5ep, 05ep, oweth, etc.): and in mod.En~~ the tense i~ 
entirely thus levelled, owe, owest, owes, -~th, owe. The OE, pa, tense ~hte, ME. ~hte~ 6hte, 
survives as ought, but before 1200 this began to be used (in the subJunctive) with an indefinite 
and hence present signification, in a special sense, ~nd thus gradually came to be in use a distinct 
v~rb from owe (for which see OUGHT v.): its function. as pa. tense of owe being supplied in I ~th 
c. by owed. The ori~ pa. pple. in all the Teut. Iangs, became an adJ- of which the mcd~;n~~ form is 
OWN a.: but as a pa. pple. OE. a5en was still used in 16-17th c. as owen, o;Jn~. A Iater pa. pple 
aucht, ought, conformed to the ori~ pa, tense, is found from the 14th c; see OUGHT v. 7 The 
current pa. pple. is owed: so that the whole verb has now the ordinary wesk conJugation owe, 
ow~d, ow~d. The change of signification frorn habere to deb~r~ can be best traced in the scheme 
of senses below: but the primitive sense 'have= possess is not yel extinct in the dialecLs, which use 
a we or o we = o wn, and have not entirely lost the connexion of owe and ovght. 
OUGHT, being now in Standard English practically a distinct word, has been fully treated in its 
alphabetipal place, and is not dealt with here: but, for the historical development, the two articles 
OWE, OUGHT, should be rea:d tcgether,] 
~ ~)~;?~l~1tc l~ ~** ~~ Fp.L･t: ~ t~ ~ a)j;~a)~J{~~~*i~1;~~~{:~il~ ~ 7rLC v>~ ~~~t*- ~~. C~;~~ . ~ 
~*** ~~if)v~ y~~~~;~~~)･ f*- ;~ ~~~oE I~ l)~)~~if,v7 ~~;~)j~;~~~:~~}flc~~ ~L. ~ 
~~, ･ ~{;~E~iJ~~J t*'･ t*=a)1~~~:~~~~1~ ~ ･ C~{:~E(~)A~i~.*~~~{t~;~f･ Iclr*t,_-~~. oE'f~~~~1~*b ME 






















































































































































































~ t~~. C~s ~ . tl~}c owe a)~i~~~~t:~ ~ ~c. ~~~ought i~ o~' q)~~:~~lf~~~2~)O f*"* L~* 
~f"~~tc~:~);~~~~~~ LICa)~1i~q),~~*~c. '*~*in^*y .f p*.di*ation' r~'~x!~i~~a)~tJ~l~~J ~ L~~~~~ 
~]~c~~ LCl~~F~~tct~~･ t~. ~7~'~L~i~~. ~~~)~l~~,~~~~~~](~)~!~~~nl ~ B ~:~~~..=_.~j.~~~~v*~. 
ought~~o~' r~:f~~*~,~:~J ~)~:~~~~ L~C~Jv*~tLCv>~~lJ~:. r?~ ~~~~~}~~ ~) r~~ 
r*1~t~:~ f~~v>~:~(1)**~J (18 ~: 23 - 35 ~~;, ~･~ Av~)~1~lJ~). @~~~~t._=~ ~ Ic~~{:'fT~Z~~ 
i~~~ Lv*~l~~~~a) o~ed tCi~f*!~~ ~ ~:~ ~ ~LCv* f*'* ~~J~ ~ a)~i~~t~~~~;j~~~~~~~}~ *~ght a)~f ~v>~!J 
~l~~~ ~C~);A~~}:r~~~~~~}~. ~~~i~~1t ;~~~iE~1~ ~~;~ ~~:t~i;~~L~~~~;b･~v ;~. Cq) 
~: ~ ~c~J~~~~ ~ LC el) .*ght a)~E~~i~. ~~~~~~1q) Br""'h ~l A* auxiliary of pr'di**ti.~. ~)~i~~; 5 
a)~~~~]~ UIC. ~t*-b. ~f'+~~a))- h ~ LC~~~t~~~i~~~~~. ~a)~:~~~~~1~. ~ ~~Ci~~ 
~I~~ ~ f~~.~ )~ ~! :;;~~~~~~b ~~Cv*1~~~~~~~~v*. '~tLl~l~ OED a)~~~4~~F~f~;S l;~ UIC;~ ~ ~ . 
m As auxiliary of predication 
5. The generai verb to expres~ duty or obligation of any kind: strictly used of moral bbligation, but 
also with various weaker sbades of meaning. expressing what is befitting, proper. correct. 
advisable, or naturally expected. Only in pa. tense (ind. or subJ~, which may be either past or 
present in meanin~ (The only current use in ~tandard Eng.) 
The subject is properly the person (or thing) bound by Lhe obligation, which latter is expressed by 
a following infinitive (with, formerly also without. to), sometimes omitted by ellipsis. Followed by 
a passive infinitive, it expresses obligation on the part of some undefined or unexpressed agent, 
the subJecl in this case being the person, etc. to whom the obligation is due (e.g. p~r~ntsought to 
be honoured = it is a duty to honour parents) 
a. In past sens~: = owed it to duty: was (were) bound or under obligation (to do something) 
Usually, now only, in dependent clause, corresponding to a preceding past t~nse in principal 
clause: he s~fd you ought = he said it was your dutyl (Cf. c bclow.) 
b. In present sense: = am (is, are) bound or under obligation; you ought to do it = it is your duty to 
do it; ft ought to be done = it is right that it should be done, it is ~ duty (or some one's duty) to do it 
(The most frequjent use throughout. Formerly expressed by the pres, t., OWE v, 5~ 
This appears to be ori~ the pa. subJ･ (which in ME, and modEn~ has the same form as the indic.) 






























~~~･.-';~IC~~J l)~~> b ~~;~~IJq)~~t:~1 ~ ~}~~~~~;~:. ~~)~;~~ '~ *~* q)~{~~~~~~~>~ ~ ~ t:~~.~~~~~~ 
~ ow~ ~~t~~>~~;~B ~~~~:~l~~.~~ a)~ ~~~~~~. ~~OEDq) ~~~, * a).~;j~~~{I~*~~~C 
v> < ~ 
[OE. a~~~n, ~~en = OFris. e"gen, elgen, ein, ain, OS. e"gan (MLG. ~gen, MDu. e^ghin, eiqhe!7, Du 
eigen), OHG. elgan (MHG. Ger, eigen), ON, elglnn (Sw., Da. egen): adJ. use of ~5en (a~5e!7), Goth 
algan: - OTeut' *aigano~ ~jaiqlno~ pa. pple, of algan to possess, OE. ~~an. OWE v. The primary 
sense was thus 'possessed, owned': cf. (}oth. algl!7 n. 'propertyl The Early ME. a^~en, besldes 
yielding the north. awen, awn, midl. and south. owen, ow,7, was shortened al200 (chiefly in the 
south) to ~~e. 65e (parallel to the southern pa. pples, in which i!7 was dropped), giving later awe, 
owe, which last survived to the 16th c, Inflected forms both of. th~ full and apocopate types, repr 
OE, ~~nes, ~~enr~ ~~num. a~en!'e, were used in early ME* and owne a~ definite form still in 
Chaucer: owne as a traditional spelling came down to early 17th c. The erroneous divlsion of min 
own as my nown led also to his nown, her no~vn, still occasional in dialect use, esp. in north. form 
nain, etc] 
OE ~gen l~~~~)if)V~ '/. ~J~~~*~~L ~ ~~;1~ LC~~~a)~~P{{~1~~tl~ }C owe ~l~~~);~:~}~~~~~~> ~~~ 
~L1~* Lt,_-~~~~~J~ LC~~~~ L. 'poss~s~ed, owned' ~):~:,~;.~~~~~~OICV*;~:. OE ~gen i~ME~~~~~r 
awen rp~~ ~~~~~)~ wen (Chaucer owne) ~:~CModE own } ~;~;~)* ~1i~I~~~~l~>~~~{: 
f~~~~~~) ~ ~ ~C)~~~,4~~~;~~a)F~f;~~~~~t4~v*. his, her, its> their own a) ~ ~ ~C~JV>j::. ~~IC own, 
[OE. ~~nian, f. ~5en OWN a.: so OHG. elglne!7 (MHG. elg~nen. Ger. eignen). MT)u, eechenen. ON 
eigna (Sw. egna. Da: egne), 
Used in OE. and early ME. in senses I and 2: but after this scarcely found till the 17th c. The 
derivatives owner and owning are however fcund in the interim in sense 2 It seems as if th~ verb 
itself went out of use before 1300, bul was restored from the derivative owner, when owe in its 



























?~~~)~~~~~i~~) v*(~;~ t~~ ~>~~J (= Thou shalt not carry forth anything of the meat outside) 
@ 22:14 if a man borrowe ought of his neighbour, rA~~~~)~~* ~~~~: ~,{~~d: ~ ~) ;fj~~ ~ i~J (= if 
a man should borrow any (animaD from his nelghbouF) 
(~) 29:34 if ought of the flesh of the consecrations, cr of the bread remaine vnto the moming, 
r~ ~~~~~a)~~~f~~(~)F~l~･)~)/~~~~;~1~~~~~1) t*-f~~ ~ I~~.J (= if any of the f~esh for the 
consecrations. or of the bread should remain urltil the moming,) 
~~J~a) 6~JICi~~J~1 ･ ~~~1~]~ ought ~)~~~*b'l~~ 2~)O t*･;biff**~~. ~;r~~*i~ 6~~~~~~~ 'anythlng' 
~).=*~L*.P~~a)~1~~l~~)O t*-. ~~!~f~~~;~~mi~~ AV ~ ~~ ~~ < aught ~I~t~~ < ought ~:~1v>~CV*~~ ~).i~. 
'~T iC~~;~ ~ ~ }C Shakespeare. Milton. Pope }C ~ ~1lr* b tL~v* ~; ~~ ~ ~> ~ . ~~Lt~~'~~.~. u) ~~~~~i~ 
~~~t*･~)~~~~,;~~ . L~>LOEDI~~a)~~~:~l~~} I~aught ~~~i~ t~~ < C}~t~~~f~~ly ~ 
[f. OE. d, ~, ever + wiht creature, being, wight, whit, thing: 1lt. 'eer a whit,' 'anything whatev~r; 
cogn, wiLh OFris. ~wet, Let, OS. ~owlhi, OHG. ~owlht, iowlht, fawlht, iewiht. MH(}. iehl, Ihr, 
iewet, iwet, fet, fut, Du. iet in iets. Already in OE. the full a-wlht was phonetically contracted 
through several ~tages to ~ht, whence regularly ME oht. oght, mod. ought, the usual form in Eng 
wrilers from 1 300 to 1 550 But there must also have been a form awhr, ahr, with the ori~~ Iong ~ 
shortened before the two consonants, whence legularly (as in caught, taught, etc~ ME. aht, aght, 
mod, aught, the spelling now preferred as distinguishing this word frOm o~lght vb, In Shakes* 
Milton, Pope, oughr and aught occur indiscriminatelyl The EE. eawlht, ewt seem to point to an 
OE. a~wl~t with umlaut~ 
q) ought I~;~;~2~i**~ OE, ~, ~, (~'ever') + Iviht (='thing')~*b7~~ ~ . ~-wlhl ~ I ~i~ f~~(:'1C 
anythmg whatever ~: E~~~~~~~~~~ ~i~~ ~ (~]1/?;/~~~~~~~~ LC ~~ < ~~;~tL~,. ~~ OE 
~-wiht l~ ~ht ~~~i~~1~tL. ME 5ht, ~ght ~~,'T'~~~ICModE oL,qht t~~~;~~L. r~i~~~:1~~_.1)f*=J ~)~)V* 
l~~~~1 ~q) r ･ ･ ･ t~~~1~~~]~,J ought ~~~j~~]~~~~~~:~~ (homonym) iCt~~Ot*~* ~:a)~i~* 
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は1300－1550年によく用いられたが、これには2重子音の前で長母音が短音化した異形の
宣whl，刮htもあったに違いなく、これから初期近代英語の刮ugh正が発達した。両者はしばらくラ
イヴァル関係にあったと思われるが・先の「負債を負った」あるいは助動詞の「一一・すべき
である」oughtと区別するために’an州ing’の意味の時にはムuOht（発音はどちらも［olt1〕を
用いるようになった。
　以上が語源欄の大意である。mghtを用いるようになったのは動詞・助動詞のouOhtと区別
するためであり、．やがて且ught形が㎝目h形に取って代わることになったことから、0EDは’
mghtを主見出しにすることになった。またその語源欄では両語形についてSh呂ke呂pem，
立ilt㎝．Popeでは区別なく用いられていると記述しているが、AVについては言及がない。AV
では刮ugh1形は皆無でouOh形のみであるとのコメントがほしかった。AVのoughtには動詞・
助動詞用法のほかに纈ugh正に相当するものも多い≒とを知らないと読解に困難をきたすことが
あるからである。
8．結語
　欽定英訳聖書（16ユ1年・AV）を読むと、動謁ow巴，ought，own’が出てくるが、それぞれ現
代英語の「借金などを負う」、「…　すべきである」、「所宥する」の意味で解釈できるのだろ
うか。最初の2語はできる場合とできない場合がある。その理由はoughtは元来oweの過去
形であり・owe峠「所有する」が原義であり・両語ともAVではまだその原義でも用いられ
ていたからである・しかし㎝g肚は後に「…　が義務である、…　すべきである」の助動詞に・
発達したが・この用法もAVに見られれ動詞のownはゲルマン基語で「所有する」の原義
をもつOW巴の過去分詞からできた形容詞OWnから派生したものである。Oughlが助動詞化Lた
後は・その代替えにoweから新たに規則動詞変化のowedが生じた。第1節では本論の前置き
として…の。…甘の語源欄を参考に“邑輔い・・の同族・動詞の関係と意味・用畔’
概観した。
　第2節では・動詞oweについてAVの全8例を調べ、誤読する恐れのある今は廃義の「所
有する」の意味の場合が2例・「負債を負う」の意味の場合が6例であることを確認した。
　第3節では、複雑な3種のouOhtについてのケース・スタデイーとして『マタイ揮音書」の
用例を調ぺ・「負債を負った」が2例（現行流布版ではow己dに置稜）あり、「…　すべきで
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ある」の助動詞の例が2例、語源的にはこれらのoughtとまっ’たく関係ないが同音同綴りとな
って‘刮皿ything’の意味で用いられ、現代英語の旦ughtに相当するものが2例あった。AVが
‘帥ythin〇一の意味で且ughtでなく古形のoughtを使用していることを知らないと解釈に不備が
生じ．ることを確認した。
　第4節では・「負債を負う」のoweの歴史を0垣ηow筍．甘の語義欄一用例欄1・とoughし叱の
語義欄・用例欄n。†2。刮牟参考にたどった。初出例のOEの『リンデイスファーン福音書』
ではaHhte（・‘thouowe雪t’）や刮htetoO巴1d刮㎜巴（・’h且d　top且y’）であった個所が、同時代の
他の福音書では己u菖㏄纈1t（・‘thou　owe冨ゴ〕や；㎝ld巴，昌o已old（・’owEd’〕と呂h刮1／，呂h㎝1dが「負
債を負う」の本動詞として用いられていたことがわかった。しかしoweも2世紀以上もの空
自期間の後、1175年までには「負債を負う」とそれから派生した「…　を義務とする」の両
義で彗h且1／にとって代わることを見た。
　第5節では、助動詞としてのough［の発達を検証しれ本来「負債を負う」・「・…　が義務
である」のoweの過去形であったが、この用法の起源は、1fit；hou1d閉in，heought　not　to　go一の
ような条件支で仮定法遇去として用いられたのを起源として、「…　すべきである」の助動
詞となりOWeから分離独立した。OWe’は規則動詞に生まれ変わり、新語形OWedを導入し
oughtの欠を補った。
　第台節では形容詞、動詞のOWnについて考察し、「・一が所有している」、「…　自身の」
の意味の形容詞が本来で・それから新たに動詞ownがすでにOEで派生したことを見た・こ
れは1300隼以前にいったん姿を消した後に復活したが、AVではわずか2例しかなく、多用
されているSh且ke呂pE肌巴と異なり、AVではまだ復活したとはいえないことを示した。
　第7節では、owe，ou筥hl，o．w刊とは語源的関係けないが、先のoughtとhom㎝ym「同音・同綴
り語」であるので無視できない’m汕i皿g’の意のoughtを論じた。第3節で見たように『マ
タイ福音書」では㎝Ohlの6例中、この’mylhinO’の用例は2例あったが、『出エジプト記」
では’6例すべてがこの用例であったことを確認した。
9．注
ユ．ここで用いた0EDは第全版のCD－ROM版であるが、1928年，」1933年の初版と内容は変
　わらなレ㌔第3版に向けてMから始まった改訂原稿が現在Onlineで配信’されているが、本
一16一
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　論で取り上げたOu畠hl，’OW邑OWnにはまだ達していない。今後かなり早い時期にこれらの語
　の新原稿にアクセスできる日がくると思うが・それによって本論の主要部分が変更を迫ら
　れることは予想されない。
2．日本語訳には主に最も流希しそいる『新共同訳』を用い、『文語訳』もAVの意味をより正
　確にf季えている．と思われる場合に数ヶ所で用いえ。どちらの日本語訳ともAVの例文と合
　わせるためr部変更した部分があることをお断りしおく。．『文語訳』には聖書の意味を正
　確な力強い日李語に置き換えようというパイオニアの情熱が感じられる名訳であるが、い
　かんせん言葉がところどころ古すぎる。
3、こg種の現代英語訳の添付は筆者による。
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